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ABSTRACT 
PLZF (Promyelocytic Leukemia Zn Finger) is a transcriptional repressor which is originally 
isolated from a pati巴ntwith promyelocytic leukemia. Mor巴over，PLZF affects the key el巴ment
of cel cycle progression such as cyclinA. So far， the functional role of PLZF in thyroid cells 
remains unclear. In this study， we analyzed the expression profile of PLZF in thyroid neoplasms 
We estimated PLZF expr巴ssionin normal thyroid (n=6) ， multinodular goiter (n=4) ， follicular 
adenoma (n =3)， follicular carcinoma (n = 1)， papillary carcinoma (n = 18) and anaplastic 
carcinoma (n=3). PLZF expression was estimated by immunohistochemical staining and 
western blotting. In al of papillary carcinoma， PLZF is expressed in cytosol with high intensity. 
In contrast， in normal thyroid， follicular adenoma and follicular carcinoma， PLZF is localized in 
nucleus. We speculate that th巴intracellulartranslocation of PLZF reflects the differentiation 
between benign and malignancy. Although follicular carcinoma is malignant tissue， its PLZF 
expression pattern was same as benign thyroid tissues. Then differentiation of PLZF expression 
in follicular carcinoma from papillary carcinoma and anaplastic carcinoma is due to retaining 
follicular structure. W巴 presumethat PLZF expression in nucleus could b巴 relatedto the 
maintenance of follicular structure. (Accepted on December 14，2011) 

































































甲状腺組織を300μlのRIPA buffer (1 %Nodient 
P-40， O，5%Sodium deoxycholat巴， 0.1 %Sodium 
dodecyl sulfate in PBS with protease inhibitor 































症例 年齢 性別 組織型 リンパ節転移 遠隔転移
1 49 男性 正常甲状腺 なし なし
2 57 女性 正常甲状腺 なし なし
3 47 女性 腺腫様甲状腺腫 なし なし
4 20 女性 腺腫様甲状腺腫 なし なし
5 48 女性 線腫様甲状腺腫 なし なし
6 67 女性 乳頭癌 あり なし
7 35 女性 乳頭癌 あり なし
8 73 男性 乳頭癌 なし なし
9 34 女性 乳頭癌 あり なし
10 56 女性 乳頭癌 なし なし
1 54 男性 乳頭癌 あり なし
B 免疫染色施行症例一覧
症例 年齢 性別 組織型 リンパ節転移 遠隔転移
12 67 女性 正常甲状腺 なし なし
13 73 男性 正常甲状腺 なし なし
14 34 女性 正常甲状腺 なし なし
15 56 女性 正常甲状腺 なし なし
16 47 女性 腺腫様甲状腺腫 なし なし
17 41 女性 i1量胞腺腫 なし なし
18 45 男性 j慮胞腺腫 なし なし
19 65 女性 j慮胞腺腫 なし なし
20 73 男性 j慮胞癒 なし あり
21 37 女性 乳頭癌 なし なし
22 68 女性 乳頭癌 なし なし
23 56 女性 乳頭癌 なし なし
24 53 女性 乳頭癌 なし なし
25 56 男性 乳頭癌 なし なし
26 64 女性 乳頭癌 なし なし
27 80 女性 乳頭癌 なし なし
28 58 男性 乳頭癌 あり なし
29 90 女性 乳頭癌 あり なし
30 41 女性 乳頭癌 なし なし
31 62 女性 乳頭癌 なし なし
32 23 女性 乳頭癌 なし なし
33 71 女性 未分化癌 あり なし
34 56 男性 未分化癌 あり なし














正官甲状腺 腺腫桜巾状腺腿 (A) 乳頭焔 (B)におけるPLZFの発現 各組織tl!JI:H
il<より 10μg蛋白をロ ドL 抗PLZF抗体をmいてウエスタノプロッ卜を施行





























































色を施行 4ωf古で観察椋本を提示する A 正常甲状腺 B: 1!Ji-l腿株甲状腺腫 C 泌胞服胞














不能 ヨード取り込み低 f 消失した低分化未
分化掘を含む75例での使用において11%の症例で
20 松 i畢和彦
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